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مجلة جرش للبحوث والدراسات

عبيدة الصرفية في تفسير البّحر المحيط وموقف أبي حيّان منها
آراء أبي ُ


عبد اهلل حسن أحمد

الذنيبات*

ملخص
يهدف هذا البحث إلى تتبع آراء أبي عبيدة "معمر بن مثنى" الصرفية في كتاب" :تفسير البحر
حيان
احمليط" ألبي حيان األندلسي ومقارنتها مبا ورد في كتابه "مجاز القرآن" ألبي عبيدة ،وبيان موقف أبي ّ
منها في تفسيره ،استقصاء وحتليًلا ونقداا.
وقد جاء البحث في متهيد نظري ومبحثني وخامتة ،حتدث التمهيد عن أبي عبيدة وموقفف أبفي حيفان
منه ،ومبحثني خصص املبحث األول لدراسة آراء أبي عبيدة في اشتقاق بعض األلفاظ وموقفف أبفي حيفان
منها ،وتناول املبحث الثاني الداللة الصرفية لأللفاظ التي وقف فيها أبو حيان على آراء أبي عبيدة وموقفف
أهم النتائج التي توصلت إليها.
أبي حيان منها ،وقد ختم البحث بطائفة من ّ
حيان ،اجملاز ،البحر احمليط ،لغة ،قواعد.
الكلمات املفتاحية :أبو عبيدة ،أبو ّ

 جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش .2022
* جامعة العلوم اإلسًلمية العاملية ،األردن.
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The Opinions of Abu Obaida in the Book Entitled by (Interpreting
the Surrounding Ocean) "Tafseer Al-Bahir Al-Moheet" and the
Attitude of Abu Hayyan Towards that
Abdullah H. A. Al-Thnaibat, World Islamic Sciences and Education
University, Jordan.
Abstract
This study aimed at addressing the grammatical opinions of Abu Obaida in the
book entitled by "Tafseer Al-bahir Al-Moheet" as well as comparing them with the
content of his book (metaphor in Quran) " Majaz Al-Quran" and demonstrating the
attitude of Abu Hayyan towards that in his explanation in terms of displaying, analysis
and criticism. The theoretical content of the research included information related to
both Abu Obaida and Abu Hayyan in terms of culture, knowledge and classification as
well as the methodology of each of them in illustrating the issues of syntax and
language. The applied material included the core and objective of the research displaying
the grammatical issues as well as the opinions related to them and discussing that. These
issues have been tackled in two separate chapters. The first one is meant to address the
theoretical side of it, where the other chapter is dedicated to the practical aspects. These
were mentioned in twelve issues distributed to three grammatical domains, these are
combination, objectivity or the so called (the complementary of the combined
relationships), as well as the letters of meanings.
The research was concluded by the most prominent results followed by the
resources and references used in exploring the data and referring the evidence to them.
Keywords: Abu Obaida, Abuhayyan, Almajaz, Al-bahir Al-Moheet, Language,
Grammar.

:املقدمة
، وعلى آله، سيدنا محمد، والصًلة والسًلم على أفضل اخللق والرسل،احلمد هلل رب العاملني
: وبعد، بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعهم،وصحبه أجمعني
 الصرفية في تفسير البحر- َم ْعمر بن املثنّى- فهذه دراسة تقوم على تتبع آراء أبي عبيدة
 ومنها، فمنها ما يتعلق باالشتقاق: وقد وجدت أن آراء أبي عبيدة الصرفية تسير في اجتاهني، احمليط
 آراء في:ما يتعلق بالداللة الصرفية لبعض األلفاظ؛ ولذلك قسمت املسائل الصرفية إلى مبحثني
 ثم إن ّني عدت في مقارنة آراء أبي،اشتقاق بعض املفردات وآراء في الداللة الصرفية لبعض األلفاظ
وبينت كيف تعامل أبو حيان مع
ّ ،عبيدة الصرفية الواردة في البحر احمليط إلى كتاب مجاز القرآن
 لكنه، فمن خًلل تتبع هذه اآلراء جند أن أبا حيان كان أمينا في النقل عنه إلى حد ما،آراء أبي عبيدة
 بل إن، ونراه أحيان اا يضيف تفاصيل لم يقلها أبو عبيدة،يحمل رأي أبي عبيدة ما ال يحتمل
ّ أحيانا
.أبا حيان نسب ألبي عبيدة رأيا وفي اجملاز ما يناقض هذا الرأي
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حيان منها
آراء أبي عُبيدة الصرفية في تفسير ال ّبحر احمليط وموقف أبي ّ

ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفرق بني منهج أبي عبيدة الذي يعتمد
السهولة والبعد عن التعقيد والرأي املقتضب بعباراته املشهورة "ومجازه كذا" مع االستدالل
بالشعر أحيانا في تأييد ما ذهب إليه ،ومنهج أبي حيان في معاجلة املادّة بال ّتحليل والتأويل
ومقابلة اآلراء اخملتلفة ومتحيصها واحلكم عليها.
وألفت القارئ إلى أ ّن البحث جاءت فيه مادّة نظريّة مختصرة اقتصرت على حياة أبي عبيدة
وموقف أبي حيان منه.
وقد عاجلت مسائل هذا البحث وفق الوصفي املنهج الوصفي التحليلي في الربط بني منهج
أبي عبيدة في تفسيره اجملاز وموقف أبي حيان منها ،وتتبعت هذه اآلراء قارنتها مع ما ورد في اجملاز،
مع عرض سريع ألبرز اآلراء التي أوردها أبو حيان حيث كان يعمد في غالب األحيان إلى املقابلة بني
اآلراء الصرفية اخملتلفة.،
رأي ألبي عبيدة كنت قد قرأته في
ومن أهم األسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا املوضوع هو ٌ
البحر احمليط فعزمت على التأكد منه فوجدت رأياا في كتابه "اجملاز" مخالفا ملا هو البحر احمليط،
فعزمت على جمع آراء أبي عبيدة الواردة في البحر احمليط ودراستها وبيان موقف أبي حيان منها،
ومن األسباب أيضا محاولة الكشف عن صدى اهتمام أبي عبيدة باجلانب الصرفي في القرآن
كتاب متأخر يجمع بني دفتيه موسوعة من اآلراء الصرفية والنحوية
الكرمي ومدى انتشار آرائه في
ٍ
واللغوية وموقف أبي حيان من هذه اآلراء ،ولم أجد دراسة تناولت هذا البحث وإمنا وجدت بعض
الدراسات العامة التي تناولت البحر احمليط باألساس كف":كتاب مسائل التصريف في البحر احمليط
ألبي حيان لف :عبد اهلل محمد العمير" وهو كتاب لم أجده تطرق إلى موضوعات هذا البحث،
وكذلك كتاب "اعتراضات أبي حيان ألعًلم نحاة البصرة والكوفة لف :نهاد عبدالفتاح".
وقد جاء هذا البحث في متهيد ومبحثني وخامتة تناول التمهيد تعريفا بأبي عبيدة وموقف
أبي حيان منه ،وفي املبحث األول تناولت آراء أبي عبيدة في اشتقاق بعض األلفاظ وموقف أبي
حيان منها مثل :اشتقاق لفظة إبليس ،والتهلُكة مصدرا واشتقاق مًلئكة ،ولفظة إياك بني
االشتقاق واجلمود .وفي املبحث الثاني تناولت قضايا الداللة الصرفية لأللفاظ التي وقف فيها أبو
ض ّعف وضاعف"،
حيان على رأي أبي عبيدة ،وهي :واستجاب مبعنى أجاب ،والداللة العددية لصيغة َ
أهم
تضمنت
واإلبدال بني كبدوا وكبتوا ،وخروج أفعل التفضيل عن معنى املفاضلة ،ثم خامتة
ّ
ّ
النتائج التي توصلت إليها.
متهيد
ال ب ّد لي قبل اخلوض في املسائل الصرفية املنسوبة ألبي عبيدة في البحر احمليط أن أبدأ
بتمهيد أقف فيه على نقطتني:
 التعريف بأبي عبيدة. وموقف أبي حيان منه.وآثرت أال أتطرق للتعريف بأبي حيان وحياته أل ّن أبا حيان علم معروف؛ إذ يسهل على الباحث
الرجوع إلى املادة النظرية التي ترجمت له في كتب كثيرة هذا من جهة وخوفا من طغيان املادة
ثم يليه
النظرية على املادة التطبيقية في هذا البحث؛ وأل ّن أبا عبيدة هو املقصود األول في البحث ّ
أبو حيان؛ فاقتصرت بذلك على ترجمة بسيطة لألوّل.
أوال :أبو ُعبيدة وآثاره
1781
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أبو عُ بيدة َم ْع َمر بن املُثَنّى التَّيْ ِميّ من تيم قريش( ،)1عاش في القرن الثاني للهجرة 331هف
و312ه ،ويبدو للمطلع على أخباره واهتماماته ثقافته املوسوعية؛ فهو قد ألّف في مجاالت
معرفية عدة منها :اآلداب واألخبار والتراجم والنقد واللّغة بعلومها اخملتلفة( ،)2يقول اجلاحظ" :لم
ّ
جماعي أعلم بجميع العلوم من أبي عُ بيدة"( .)3الزم شيخه يونس بن
خارجي وال
يكن في األرض
ّ
ّ
حبيب أربعة عقود وأخذ عنه علوما مختلفة( ،)4وقد ذكر ابن خلِّكان أ ّن مصنّفاته قاربت املائة حتى
أن ّه ظلّ يصنِّف إلى أن مات(.)5
ولعلّ أهم ما وصلنا من مؤلفات أبي عبيدة "مجاز القرآن" ،وهو املرجع األساسي لنا في هذا
البحث ففيه بث آراءه النحوية الصرفية وقد أشارت كتب التراجم إلى أ ّن ألبي عبيدة مؤلفات
أخرى في مجال القرآن الكرمي مثل" :غريب القرآن" و"معاني القرآن" إال أن ّها لم تصل إلينا(.)6
وإن كنت أميل إلى أ ّن مجاز القرآن وغريب القرآن اسمان لكتاب واحد ،وهو الكتاب نفسه
املسمى بف "مجاز القرآن" .وقد جاء في أخبار أبي عُ بيدة ما يفهم منه صراحة أ ّن
الذي وصل إلينا
ّ
غريب القرآن هو نفسه اجملاز الكتاب املعروف ألبي عُ بيدة .ينقل صاحب كتاب "طبقات النّحويني
واللغويّني" عبارة تدل على ذلك إذ قال ":قال مروان بن عبد امللك :سألت أبا حامت عن غريب القرآن
ألبي عبيدة الذي يقال له اجملاز ،فقال لي :إن ّه لكتاب ما يحلّ ألحد أن يكتبه ،وما كان شيء أشدّ
علي من أن أقرأه قبل اليوم.)7("...
ّ

حيان في أبي عبيدة
ثانيا :رأي أبي ّ
ال ريب أن من يقرأ في البحر احمليط يستطيع أن يلمح موقف أبي حيان من أبي عبيدة بشكل
جلي رغم أن أبا حيان لم يورد آراء كثيرة له ،ففي معرض مناقشته لرأي أبي عبيدة في مسألة
اشتقاق (إيّا) يقول أبو حيان :وذهاب أبي عبيدة إلى أن (إيّا) مشتق ضعيف ،وكان أبو عبيدة ال
يحسن النحو ،وإن كان إماما في اللغات وأيام العرب"( ،)8وكذلك قال عنه في موضع آخر" :وال
ض ّع ُف في النحو"( ،)9وعلى ما يبدو أن هذا الرأي فيه قسوة ،إذن
مباالة بخًلف أبي عبيدة؛ ألَنَّه كان ي ُ َ
فأبو حيان ال يعتدّ برأي أبي عبيدة في النحو رغم أنه كان عاملا في اللغة ،ويتفق املبرد مع أبي حيان
األصمعي
في أ ّن أبا عبيدة برع في اللغة أكثر من النحو ،يقول" :كان أبو زيد األنصار ّي أعلم من
ّ
وأبي عبيدة بالنّحو"(.)10
وبنظرة عامة على كتاب اجملاز يدرك املتلقي أ ّن أبا عبيدة عالم في اللغة مقارنة مع ما جاء
من مادة نحوية في كتابه وهذا ما قرره السابقون ،فقد أدرجه الزبيد ّي في كتابه الذي ترجم فيه
والسابقني عليه في إحدى طبقات اللغويني البصريني ،وهي
ألعًلم النّحو واللغة املعاصرين له
ّ
الطبقة الرابعة من الكتاب( .)11وحتى نكون منصفني يجب أن نضع باحلسبان أ ّن أبا عبيدة عاش
في عصر لم تكن فيه املسائل النحوية والصرفية قد تفتقت.
املبحث األول :آراء أبي عبيدة في اشتقاق بعض األلفاظ وموقف أبي حيان منها
وقف أبو حيان على آراء عدة ألبي عبيدة في اشتقاق األلفاظ ،منها:
أوال :لفظة إبليس بني االشتقاق والعجمية
1783
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لقد شغلت هذه املسألة تفكير عدد من العلماء قدميا وحديثا( ،)12وقد تناولها أبو حيان في
تفسيره عند قوله تعالى :ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ( ،)13حيث أورد رأيا ألبي عبيدة في أ ّن
كلمة إبليس مشتقة ،فهو يقول" :وأبعد أبو عبيدة وغيره في زعمه أن ّه مشتق من اإلبًلس ،وهو
اإلبعاد من اخلير ،ووزنه على هذا إفعيل"(.)14
وال بد لنا  -إذا ما أردنا استجًلء املسألة -من تتبع آراء النحاة القدامى فيها .فقد ذهب
للعجمة والعلمية(.)15
"إب ْ ِليس" :اسم أعجمي منع من الصرف ُ
أكثرهم إلى أ ّن كلمة ِ
ويرى سيبويه أ ّن العلم أو االسم أعجمي األصل مينع من الصرف ،لكنّه استثنى الثًلثي
ساكن الوسط؛ خلفته كف:هود ولوط ونوح ،وعدّ باقي أسماء املًلئكة واألنبياء أعجمية ما عدا
محمدا وصاحلا وشعيبا(.)16
ويرد ابن جني على من زعم أن لفظة إبليس مشتقة بقوله" :ولو كان إبليس من هذا لكان
عربيا؛ ألنَّه مشتقٌ؛ ولوجب صرفه"( ،)17فلو كان عربيا مشتقا ملا كان ممنوعا من الصرف.
ا
ويرى ابن الشجر ّي أ ّن لفظة (إبليس) :منصوبة على االستثناء املنقطع ،ولم تنصرف ألنها
أعجمية معرفة( ، )18ويقول النحاس أيضا" :وإبليس اسم أعجمي؛ فلذلك لم ينون ،وزعم أبو عبيدة
عربي مشتق من أبلس إال أنه لم ينصرف ألنه ال نظير له"( ،)19لك ّن النحاة أوردوا بعض األلفاظ
أنه
ّ
على شاكلته نحو :إخريط وإغريض وإكليل(.)20
م به
ور ّجح أبو حيان القولَ بأنه علم مرجتل ،يقول" :إن كان مشتقا ا من اإلِبًلس فإنه لم يُ َس َّ
اهلل عليهَ ،فكَأَنه دليلٌ في لسانهم ،وهو عَ لَم مر َجتَلٌ "()، 21
اصا مبن أَطْ لَقَ ه َّ ُ
ُ
َصار َ َخ ًّ
ْعرب ،ف َ
ٌ ُ ْ
أ َ َحدٌ ِم َن ال ِ
َّ َ ِ ِ ِ َ ِ ِ
ألفاظ دخيلة على العربية استعملتها
ويرى إبراهيم السامرائي أ ّن مثل هذه األلفاظ ّإمنا هي
ٌ
اللغة ،وأخذت منها مواد كثيرة)22(.
ّ
س،
وأورد بعض أصحاب املعاجم العربية الرأيني املتناقضني ،يقول الفيروزآبادي :وأبلس :يَ ِئ َ
ْج ِميّ).(23
و َحتَيَّرَ ،ومنه:
إبليس أو هو أع َ
ُ
ومييل ابن منظور إلى أن لفظة إبليس مشتقة من الفعل أبلس ،يقول" :وأَبْلَس من رحمة َّ
اهلل
ّ
((24
َ
س ون َ ِدم ،ومنه سمي إبليس وكان اسمه
"وإبليس ،لعنه
أَي ي َ ِئ َ
عزازيل"  ،ويتابع كًلمه فيقولِ :
َّ
َّ
)
25
(
ُ
َ
س من رحمة اهلل"  .ومن املستغرب أ ّن النّحاة الذين نسبوا هذا الرأي
اهلل :مشتق ّ منه ألن ّه أب ْ ِل َ
ألبي عبيدة لم يطلعوا على ما أورده أبو عبيدة في اجملاز ،فهو مخالف ملا ورد بالنّص عنده ،حيث
إبليس على استثناء قليل من كثير ،ولم يصرف إبليس ألن ّه أعجمي"(.)26
"نصب
يقول:
ُ
َ
محيرة؛ فأبو حيان لم يكن وحده من أشار إلى هذا الرأي( ،)27على أننا نرجح أن
وهذه مسألة
ّ
نسبة اآلراء إلى كثير من العلماء دون حتقق منها تشكل ظاهرة واضحة في كتب املتأخرين إذ
يرصد أحد الباحثني مثًل( )28اآلراء املنسوبة للمبرّد وفي كتبه ما يعارض هذه اآلراء ،حيث وقف
الباحث على ما يزيد عن مائة مسألة في النحو والصرف منسوبة للمبرد في كتب النحو والصرف
وفي كتبه ما يعارض هذه اآلراء ،وتوقف الباحث عند أسباب هذه الظاهرة فأرجعها إلى عدّة
أسباب منها :أن يكون له رأيان في مسألة واحدة ،أو أن يكون العالم قد نسخ رأيه األول برأي ثان ،أو
أن يكون الرأي نسب خطأ أو دُ ّس لتشويه صاحبه(.)29
ثانيا :لفظة املًلئكة:
نسب أبو حيان إلى أبي عبيدة رأياا في اشتقاق كلمة "مًلئكة" الواردة في قوله تعالى:
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ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ( ،)30مؤداه أ ّن كلمة (مًلئكة) مأخوذة من(امللَك) ،وأن ّه فعل من (املُلْك) وهو
القوة ،وأن ّه ال حذف فيه ،وجمع على زنة (فعائلة) شذوذا(.)31
وبالوقوف على رأي أبي عبيدة عند هذه املسألة في كتابه اجملاز نكون أمام مشكلة واضحة
وهي أ ّن أبا حيان قد نسب ألبي عبيدة في هذا الرأي بعض العبارات التي لم يقلها ،وهي قوله:
"وأنه فعل من املُلك وهو القوة"( ،)32وكذلك قوله" :وجمع على فعائلة شذوذا"( )33على الرغم من
أ ّن عبارة أبي عبيدة في اجملاز هي ":الهمزة فيها مجتلبة أل ّن واحدها َملَك بغير همزة"( .)34وهذه
صفة تتميز بها أحيانا نقوالت أبي حيان عن أبي عبيدة.
حيان وأبا عبيدة ساقا بيتا من الشعر لكنهما اختلفا
وما يًلحظ في هذه املسألة أيضا أ ّن أبا ّ
في موطن الشاهد فيه ،والبيت(:)35
وب
ملألك
فلست إلِنسيّ ولكن
ٍ
جو السماء ُ
يص ُ
َ
تنزّل من ّ
(م َألك) فالهمزة فيه أصلية ثم خففت بنقل
(م َلك) هو َ
فقد ذكره أبو حيان على أ ّن أصل َ
احلركة وحذفت منها( ،)36أما عند أبي عبيدة فاألمر مختلف ومغاير متاما فقد جلبت الهمزة في
(ملَك) جلبا ،وكأنه يريد أن يقول :إنها جاءت زائدة في املفرد ال اجلمع( ،)37ولعلّ أبا عبيدة يقصد أنها
َ
جاءت زائدة في املفرد من أجل الوزن الشعر ّي وإن لم يكن يصرح بذلك إذا أدركنا أ ّن الشاهد من بحر
الطويل ،وأنه إذا جاء مب َ َلك مكان َم َألك أصبح مكسور الوزن.
وللعلماء آراء مختلفة في وزن كلمة مًلئكة؛ تبعا الختًلفهم في جذرها اللغوي ،وميكن
إجمال تلك اآلراء مبا يلي:
)
38
"مف َْعل"،
"مأْلَك" ،ووزنها َ
"معافِلة"(  :حيث يرى بعضهم أن كلمة "مًلئكة" مفردها َ
 -3على وزن َ
َ
َك ومعناه أرسل ،و"األَلُوكَة" هي الرسالة ،وبذلك فإ ّن عني
ل
أ
الفعل
من
مشتقة
إنها
حيث
َ
الفعل "الًلم" تقدمت على فائها "الهمزة" وامليم على هذا الرأي زائدة.
"مألْ َك" على وزن
فاعلة"( :)39أي أنها من اجلذر اللغوي َ
"م ِ
"ألَك" ،ويكون املفرد منه َ
 -3على وزن َ
ب
(مف َْعل) ،وبذلك ال يكون فيها تأخير أو تقدمي كما في سابقتها ،وهذا رأي ابن جني .وقد ن ُ ِس َ
َ
هذا القول إلى أبي عبيدة أيضا.
فعالَة"( )40ولكنها من اجلذر اللغوي "الك يلوك" دون همز ،وبذلك فإن مفردها
"م ِ
-1على وزن َ
(مًلك) ،وهو
"مًلك" وجمعها "مًلئكة" وهذه الهمزة أبدلت وقال بعض العلماء :إ ّن مفرده َ
ك يَلُوكُ) ،فالًلم فاء الفعل والواو عينه والكاف المه ،وبذلك تكون امليم مزيدة
مشتق من َ(ال َ
والتاء للتأنيث وقيل للمبالغة ،ويرى أصحاب هذا الرأي أن عني الفعل حذفت تخفيفا ،وأبدلت
الواو همزة كما أبدلت واو مصائب.
"ملَك" على مًلئكة
"مل َ
َك" َ
"مي ْ ِلك" و ُج ِم َع املفرد َ
-3على وزن "ف ََعائِلة" ومفردها من اجلذر اللغوي َ
شذوذا(.)41
ك املُلُوك
ك هو اهلل ،تعالىَ ،م ِل ُ
و(ملَك) ففي لسان العرب :امل َ ِل ُ
(م ِلك) َ
وميزت املعاجم بني َ
له امللْك ،وهو مالك يوم الدين ،وهو مليك اخللق أي ربهم ومالكهم(). 42
َِ ُ
ُ ُ
وم َلك بفتح امليم والًلم من (أ َلَك) وأَلِك ْني إلى فًلن :أَب ْ ِلغْه عني ،أَصله أَلْ ِئك ْني فحذفت
َ
َك ألَنه يبلغ الرسالة عن اهلل عز وجل ،فحذفت
الهمزة وأُلقيت حركتها على ما قبلها املَأل َ ُ
ك :املَل ُ
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الهمزة وأُلقيت حركتها على الساكن قبلها ،واجلمع مًلئكة جمعوه ُم َت َّمما ا وزادوا الهاء للتأنيث،
وقوله عز وجل :ﭽﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ()43؛ إمنا عَ نى به اجلنس(.)44
ثالثا :إيّاك بني اجلمود واالشتقاق
لعل إحدى املسائل التي تراكمت فيها اآلراء واختلط فيها الغث بالسمني هي مسألة حتقيق
(إيّا املركبة) مع العًلمات اخملتلفة الدالة على التكلم واخلطاب والغيبة ،وسنحاول الوقوف في هذه
املسألة على اآلراء املتعلقة بجمود (إيّا) واشتقاقها(.)45
ونحب أن نؤكد ابتداء أ ّن (إيّا) -أياا كانت اآلراء الواردة فيها -هي كلمة أو أداة مصكوكة ثابتة
ّ
شأنها شأن غيرها من الكلمات العربية الثابتة التي تؤدي دور الربط بني عناصر اجلملة في
التركيب كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء املوصولة وأسماء االستفهام والشرط وغيرها من
حروف املعاني على اختًلف أنواعها بعيدا عن تقسيم النحويني املعتاد لها إلى أسماء وحروف.
ومحاولة البحث في هذه الكلمة عن اشتقاق ومادة لغوية أصيلة تنبثق عنها مما يفضي إلى
وضع وزن صرفي محدد لها محاولة يائسة تخرج باللغة عن روحها ووظيفتها في االتصال(.)46
ومع أ ّن املشهور أ ّن (إيا) هي الضمير في حالة االنفصال وأ ّن ما يأتي بعدها لواحق وعًلمات
على املتكلم واخملاطب والغائب( )47إال أنه وردت بعض اآلراء التي تغاير هذا الرأي املشهور من جانب أو
تغايره مغايرة تامة .فذهب اخلليل واملازني وابن مالك إلى أ ّن اللواحق أسماء مضمرة أضيفت إليها
()48
ي
(إيا) لظهور اإلضافة في الظاهر كما في (فإياه وإيا الشواب)  ،وذهب الْفراء ِإلَى أَن اللواحق ِه َ
صل ،ويرى الزّجاج الذي وافق
الضمائر فإيا حرف زيد دعامة ي ْع َتمد عَ لَيْ َها اللواحق لتنفصل عَ ن املُْتَّ ِ
وضع جر بِهِ ،وغير
الفراء فِي أَن اللواحق ضمائر أِن إيا ْ
ي فِي َم ِ
اسم َظاهر أضيف ِإلَى اللواحق ف َِه َ
ذلك من اآلراء املتضاربة(.)49
()50
"إيَّاكَ ِ ،إيَّا تَل َْحقُ ُه يَا ُء
يقول أبو حيان في معرض تفسيره لقوله تعالى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ أنِ :
ُ
املْ ُ َتكَل ِِّم وَكَ ُ
يف
اس اما َظا ِهراا أ ِض َ
اف ْاخمل ُ َ َ
ب ُمنْفَ ِ
ص اًل َال ْ
اطبِ و َ َها ُء الغائب وفروعها ،فيكون َ
ض ِمير َ ن َ ْ
ص ٍ
)
51
(
ِخ ًَلفاا لِز َ ِاع ِمهِ" وال يتأخر أبو حيان في إصداره احلكم على رأي أبي عبيدة في املسألة ،يقول:
"وذهاب أبي عبيدة إلى أن أيّا مشتق ضعيف ،وكان أبو عبيدة ال يحسن النحو ،وإن كان إماما في
اللغات وأيام العرب"(.)52

لك ن ما نسبه ابن جني وأبو حيان والسيوطي إلى أبي عبيدة غير موجود في اجملاز ،وما أورده
ك ن َ ْع ُبدُ :إذا بدئ بكناية املفعول قبل الفعل جاز
أبو عبيدة حول هذه اآلية في اجملاز هو":إياكِ :إيَّا َ
الكًلم ،فإن بدأت بالفعل لم يجز ،كقولك :نعبد إياك"( ،)53وهو بالتالي لم يخض في هذه املسألة
في كتابه اجملاز ،وال نعلم أهذا الرأي في كتاب آخر له لم يصلنا ،أم أنه نسب إليه خطأ.
وما يدعو للغرابة حقا أنه على الرغم من أ ّن جمهور النحويني قد ذهب إلى أ ّن (أيا) جامدة غير
(إفعل) وقال
مشتقة إال أنه يروى عن كثير منهم أنه بحث في وزنها الصرفي فقال بعضهم وزنها ِ
آخرون وزنها (فِعيل) وآخرون وزنها (فعول) وغير ذلك من اآلراء التي تؤكد التناقض في هذا املقام؛ إذ
ثم نبحث لها عن وزن صرفي يبني أصولها من زوائدها.
تصور أن تكون الكلمة جامدةّ ّ
ال ميكن أن ي ُ ّ
فهي على كلّ حال كاألسماء املوصولة وأسماء اإلشارة وغيرها من األلفاظ التي ال ميكن االهتداء
فيها إلى أصل لغو ّي(.)54
وأورد ابن جني( )55في تصريف "إياك" عدة أوجه ،فهو يحتمل أكثر من أصل:
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( -3أويت) ولها عليه ثًلثة أوزان( :إفعل) و(ف َِعيل) و(فِ ْعلى).

(إفعل) و(فِ َّعل)
 -3أن اشتقاقها من (اآلية) وعينها حينئ ٍذ ياء وعلى هذا حتتمل خمسة أوزانَ :
و(فِ ْع َول) و(فِعلى) و( َف ْع َيل)
وما نسب إلى أبي عبيدة غير موجود في "مجازه" إذ أميل إلى أ ّن أبا عبيدة لم يقل هذا الرأي
بل اكتفى بترديد الرأي الشائع في أيامه وهو أ ّن (إيا) للمفعول ويقصد بها بالتأكيد النصب على
املفعول به؛ لكون القول بأ ّن (إيا) مشتق يخالف منهج أبي عبيدة في مجازه وفي تفكيره اللغوي
عموما من طريق أ ّن أبا عبيدة مييل في الغالب إلى إبراز املعنى في التعبير القرآني مباشرة وبأقصر
الطرق وأقل العبارات وأ ّن القول باالشتقاق يضطره إلى تطويل العبارة عند هذه اآلية هذا من جهة
ومن جهة أخرى فإ ّن الذين نس بوا إليه القول باالشتقاق لم يذكروا لنا مقدمات هذا االشتقاق؛
فهم لم ينسبوا ألبي عبيدة أنه قائل إنها مشتقة من كلمة كذا وأ ّن أصولها كذا وما شابه ذلك
من عبارات.
رابعا :التهلُكة مصدرا
ينسب أبو حيان ألبي عبيدة رأيا في تصريف لفظة التهلُكة الواردة في قوله تعالى:ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮪ ه ﮮ ﮯﭼ( )56حيث يرى أبو عبيدة أن التهلُكة مبعنى الهًلك( ،)57أي أنها مصدر من املصادر
الصريحة( ، )58وتكمن اإلشكالية في هذه اللفظة أنه مصدر نادر في اللغة ،حيث أشار سيبويه إلى
نص َبةُ ،وَالتَّنْفُ َل ُة( ،)59والتهلُكة
مجموعة من األلفاظ على الوزن نفسه وهي :التَّ ُ
ضرَّةَ و َ ُّ
التسرة ،التَّ ُ
وتفعلة مصدرا قليل(.)60
َك،
لهل َ
ُ
ص َدر ٌ َ
مصدر مبعنى الهًلك والتَّ ْه ُلكَة عَ لَى وَز ْ ِن تَف ُْعلَةَ ،م ْ
ص َدراا
ويشير أبو حيان إلى أ ّن أول من قال هذا الرأي هو أبو عبيدة ،يقول" :وكَوْ ُن التَّ ْه ُلكَ ِة َم ْ
ي عن أبي عبيدة"( ،)61وإلى ذلك ذهب كثير من النحويني واملفسرين(.)62
َحكَا ُه أَبُو عَ ِل ٍّ
خ َ
صرَ ِة
ش ِر ُّي
ج ِربَ ِة وَالتَّبْ ِ
صل َُها التَّ ْه ِلكَ ُة كَالتَّ ْ
إال أن الز َّ َم ْ
يجوز رأيا آخر حيث يرى أن التهلُكة أ َ ْ
ّ
ُ
ح ِو ِه َما على أ َ
الًلَّ
ْ
َ
ض َّمةٌ ،كَ َما َجا َء
ة
ر
َس
ك
ْ
ل
ا
من
لت
د
ب
أ
ف
م،
د
د
ش
مل
ا
ي
ن
ع
ي
،
َّك
ل
ه
ن
م
ر
د
ص
م
ها
ن
َ
َّ
ْ
ِ
ْ
َ
ِ
َّ
َ
وَن َ ْ
َ
ْ
ِ
َ َ
ْ
َ ْ ٌ ْ
َ
ُ
اجلْ ُ َوار ُ(.)63
ا
ودعوى
حمًل على شاذٍّ،
وردّ أبو حيان الرأي على هذا الرأي" :وما ذهب إليه ليس بجيد ،أل َ َّن فيها
َ
بدال ال دلِيلَ عَ لَي ِه ،أ َ َّما احلْ َ ْملُ عَ لَى َّ
ت
ا
ذ
ة
ل
ْع
ف
ت
َى
ل
م،
الض
فح ْم ُل ُه على أ َ َّن أ َ َ
َ
ت َّ عَ َ ِ ٍ َ ِ
صل تَف ُْع َل ٍة ذَا ِ
الشاذ ِّ َ
ِإ ٍ
)
64
(
الكَس ِر"  ،ومن هنا ندرك أنا أبا حيان مييل إلى أنها مصدر صريح وبذلك يكون موافقا لرأي أبي
عبيدة.
وذهب ابن عاشور إلى أنها اسم مصدر مبعنى الهًلك؛ ألنه وزن غير معتاد في العربية( )65ونردّ
عليه بأ ّن هذا الوزن وإن كان قليًل إال أن ا لنحاة األوائل أوردوا شواهد عدة عليه ،ثم إنه لم يفقد
بعض حروفه األصول حتى يعد اسما للمصدر.
وذهب السمني احللبي في التفرقة بني التهلكة والهًلك حيث ذهب إلى أن املشهور أن ال فرق
بينهما ،إال أن التهلُكة :ما أمكن التحرّز منه ،والهًلك ما ال ميكن(.)66
ويًلحظ أ ّن ر أي أبي عبيدة كان متوائما مع رأي أكثر النحويني في توجيه هذه الكلمة على
أنها مصدر مبعنى الهًلك مع األخذ بعني االعتبار أ ّن أبا عبيدة كان من أوائل النحويني أو اللغويني-
1787

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/67

Al-Thnaibat: The Opinions of Abu Obaida in the Book Entitled by (Interpreting

مجلة جرش للبحوث والدراسات

حيان منها
آراء أبي عُبيدة الصرفية في تفسير ال ّبحر احمليط وموقف أبي ّ

إن جاز لنا التعبير -الذين ذهبوا هذا املذهب في كلمة (التهلكة) هذا إن لم يكن أولهم ،لذلك ال
جند أبا حيان يقف من رأي أبي عبيدة موقف املعارض أو موقف املناقش.
وخًلصة القول إ ّن أي رأي يخرج عن عدّ كلمة التهلكة مصدرا سيواجه ردا من أكثر النحويني
بل املفسرين كون أ ّن معنى املصدرية ماثل في هذه الكلمة فضًل عن اشتمالها على األحرف
الكاملة للفعل املشتق منها وهو (هلك) بغض النظر عن طبيعة هذا الفعل إن كان مخففا أو
مثقًل.
املبحث الثاني :الداللة الصرفية لبعض األلفاظ عند أبي عبيدة وموقف أبي حيان منها.
أوال :استجاب بداللة أجاب
أورد أبو حيان لداللة (استجاب) في قوله تعالى :ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ( )67معنيني أشار إليهما
النحاة الذين سبقوه :68فهي مبعنى الطلب أي :فليطلبوا إجابتي كف"استغفر" :طلب املغفرة وهو
رأي ثعلب ،والرأي اآلخر :مبعنى أجاب أي أن "استفعل" هنا جاءت مبعنى "أفعل" وبناء عليه يكون
املعنى "فليجيبوا" لي إذا دعوتهم إلى اإلميان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني حلوائجهم وهو
رأي أبي عبيدة(.)69
س َت ِجي ُبوا
ورأي أبي عبيدة هذا الذي نسبه أبو حيان إليه مثبت في مجازه ،فهو يقولَ " :فل َْي ْ
لِي" أي يجيبوني( ،)70وعلى شاكلته في تعدية هذا الفعل بالًلم وباملعنى نفسه قول الشاعر(:)71
ك مجيب()72
يستجبه عند ذا َ

فلم َ

جيب إلى النّدى
وداع دعا :يا َمن ي ُ ُ
ٍ
أي فلم يجبه عند ذاك مجيب(). 73

ْ

َ

ُ

ُ

ومن الًلفت لًلنتباه مجيء صيغة "استفعل" مبعنى "أفعل" إذ أورد سيبويه دالالت كهذه في
كتابه ،يقول" :استجدته أي أصبته جيداا ،واستكرمته أي أصبته كرمياا .واستعظمته أي أصبته
عظيماا ،واستسمنته أي أصبته سمينا"(.)74
لذا عدّ أبو حيان أ ّن "استفعل" مبعنى "أفعل" مشهورا في العربية ،ومن شواهده مثًل:
َّ
عجل ،وَاستثارَهُ وَأَثارهُ( ،)75وعدّها الزمخشري
الشيء وَأ َ َ
ص َد ،وَاستعجلَ
وَاستحصد الزَر َع وَأ َ ْح َ
س َت ِجي ُبوا لِي إذا دعوتهم لإلميان والطاعة ،كما أنى أجيبهم إذا دعوني
للطلب يقولَ " :فل َْي ْ
حلوائجهم"( ، )76وإلى ذلك ذهب ابن عطية :أن استجاب مبعنى أجاب ،فليس استفعل على بابه من
طلب الشيء(.)77
"أجاب َم ْع َنا ُه فعل
وقد أحسن العسكري في التفريق الدقيق بني الصيغتني حيث يقولَ :
اب
اإلْ ِ َجابَة ،واستجاب طلب أَن يفعل اإلْ ِ َجابَة؛ ِأل َ ّن أصل االستفعال لطلب الْ ِف ْعل وَصلح ا ْس َت َج َ
ص ِد ِه ِإل َْي َها
ك أَن ْ
حد وَذَل ِ َ
ِمب َ ْعنى أ َجاب ِألَن املْ َ ْعنى فِيهِ يؤول الى َشيْء وَا ِ
اب طلب اإلْ ِ َجابَة بِقَ ْ
اس َت َج َ
وَأ َجاب أوقع اإلْ ِ َجابَة ب ِ ِف ْع ِل َها(.)78
ويًلحظ من خًلل اآلراء السابقة ما يلي:
 أ ّن أبا حيان قدم الرأي املشهور لبناء "استفعل" وهو الطلب ،وأ ّخر املعنى الذي أشار إليه أبوعبيدة وغيره ،وفي ذلك داللة اعتماده أوال.
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 ارتضى أبو حيان رأي أبي عبيدة حينما أشار إلى أن داللة (استفعل) على (أفعل) من املعانياملوجودة في العربية وارتضى هذه الداللة في مواضع أخرى(.)79
 إ ّن لبناء "أفعل" دالالت عدة لم يشر إليها أبو حيان فضًل عن أبي عبيدة ،فلم يُحدد املعنىالدقيق لصيغة (أفعل) ،بل أشار كل منهما إلى أ ّن (استجيبوا) التي وزنها (استفعل) مبعنى
(أجيبوا) التي وزنها (أفعل) فحسب ،مع العلم أ ّن صيغة (أفعل) الفعلية املزيدة لها معان
عديدة معروفة لدى العلماء(.)80
ثانيا :األصل اللغوي في مادة (كبت) وعًلقته بداللة مادة (كبد)
ينقل أبو حيان عن أبي عبيدة أن التاء في (كبتوا) أصلها دال ،وقد حصل فيها إبدال ومعناها
أهلكوا وأصابهم داء في أكبادهم ،وقد جاء التعبير باملاضي لتحقق وقوعه( )81وذلك في قوله
تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯨ ﯪ ﯫﭼ(.)82
وقد عبر أبو حيان عن هذا الرأي في موضع سابق دون نسبته ألبي عبيدة في قوله تعالى :ﭽﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ( ،)83التاء في يكبتهم بدل من الدال أصله :كبده(.)84
َ َّ َ ُ
ومن املعلوم أن التاء مهموسة والدال مجهورة وهما من مخرج واحد ،ولرمبا كان نطقها بالتاء
وع ٌ
دف من
أخف من الدال ،وإبدال الدال تاء في العربية وارد ،يقول اللحياني :مضى ِعتف من الليلِ ،
الليل :أي قطعة من الليل( ،)85وعند ابن األعرابي سبت شعره سبتا وسبده سبدا :إذا حلقه(). 86
لكن اإلبدال يقتضي في العربية تناوبا دالليا بني اللفظتني وهو ما ال تشير إليه معاجمنا
العربية ،إذ إن هناك اختًلفا بني كبدوا وكبتوا في املعاجم ،فًل التقاء بينهما في الداللة ،إذ لو كان
الفرق بينهما إبدال الدال والتاء لكان معناهما واحدا(.)87
والغريب أننا لم نعثر على هذا الرأي الذي نسبه أبو حيان ألبي عبيده في كتابه اجملاز ،وقد
نبهت إلى مثل هذا النوع من التضارب في النقل واالختًلف في نسبة اآلراء ألصحابها وفي
مواضعها األصلية في مسألة سابقة التفت إليها أحد الباحثني احملدثني في تناوله آلراء املبرد
اللغوية والنحوية(.)88
ونختم هذه املسألة بأمرين مهمني أولهما :أ ّن ما نُسب إلى أبي عبيدة لم يقل به غيره من
العلماء -في حدود ما نعلم -واألمر الثاني يتعلق باملسألة عند حتليلها وإنعام النظر فيها؛ فلعل
إطًلق لفظ اإلبدال عند أبي عبيدة بني الدال والتاء في اللفظني املذكورين فيه شيء من التجوز أو
التوسع في إطًلق االصطًلحات؛ إذ إنه من املعروف أ ّن مصطلح اإلبدال تعني وقوع إبدال بني حرفني
أو صوتني لعلة قد ال تكون محصلة في كلمتني يكون مؤداهما الداللي واحدا نحو إبدال الدال تاء
في ستا الثوب وسدى بالداللة نفسها( ،)89وهذا لم يتحقق في هذا املوطن باملقارنة مبا ورد في
معاجم اللغة واملصنفات التي تبحث في مفهوم اإلبدال.
وضعف
ثالثا :داللة الزيادة في ضاعف
ّ
من املعروف أ ّن صيغتي (فاعَ لَ وف َّعلَ ) من صيغ الزيادة في األفعال ،األول منهما زيادته بجلب
أحد أحرف الزيادة التي يجمعها العلماء عادة في عبارة (سألتمونيها) ،والثاني بتضعيف حرف من
أحرف األصول .والزيادة في املبنى تؤدي إلى تغيير في املعنى الذي تتكفل به املادة األصلية للفعل
بحسب القاعدة التي ميكن القول في حقها :إنها مطردة في معظم صيغ اللغة الصرفية
ومبانيها ال في جميعها(.)90
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"ضعف وضاعف" ،والفروق الداللية
وقد وقف أبو حيان على رأي ألبي عبيدة حول صيغتي:
ّ
)
91
(
بينهما عند قوله تعالى :ﭽﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ  :ورأي أبي عبيدة" :ضاعف
تني"( )92وال يتأخر أبو حيان في احلكم على رأي أبي عبيدة
يقتضي مرارا كثيرة ،و َ َ
ض َّعف يقتضي َمر َّ ِ
حيث يقول" :كًلم العرب يقتضي عكس هذا؛ ألن املضاعفة تقتضي زيادة املثل ،فإِذا ش ّددت
قصى ما يزي ُد ِم َن الْعدد"(.)93
اقتضت البينة التَّكثير َ فوق مرتني ِإلى أ َ َ
ضاعفْها
ودعم حكمه على أبي عبيدة مبا ذكره الزمخشري أن ّه يقول في هذه املسألة":يُ ِ
يضاعف ثوابها الستحقاقها عنده الثواب في كل وقت من األوقات املستقبلة واملراد فيها الكثرة
ال التحديد"(.)94
ني" أي
وبالعودة إلى رأي أبي عبيدة الوارد في كتابه جنده يقول" :يُضاعَ ْف ل ََها ال َْعذاب ِض ْعفَ ْ ِ
وض ْعفَيْ الشيء مثًل الشيء ،ومجاز
يجعل لها العذاب ثًلثة أعذبة ألن ضعف الشيء مثلهِ ،
ويضعف أي يجعل الشيء
"يُضاعَ ْف" أي يجعل الشيء ،شيئني حتى يكون ثًلثة ،فأما قوله
ّ
شيئني"(.)95
وجتدر اإلشارة إلى أ ّن الصرفيني في واقع األمر ال يفرقون في الداللة العددية على التكثير بني
(فعل) ،فكًلهما يدال ّن عندهم على املبالغة والتكثير فحسب بًل إشارة إلى
صيغة (فاعل) وصيغة ّ
قيمة عددية( )96كما فعل بعض اللغويني كأبي عبيدة فيما مر ّ بنا.
رابعا :داللة أفعل التفضيل
نسب أبو حيا ن رأيا ألبي عبيدة حول خروج "أفعل" التفضيل عن معنى املفاضلة لتأتي مبعنى
"فاعل" و"فعيل" ،يقول" :قال به من املتقدمني أبو عبيدة وخالفه النحويون وردوا عليه قوله"(.)97
مما يجب ذكره أن النحاة واملفسرين اختلفوا في داللة "أفعل" التفضيل ،حيث ذهب بعضهم
إلى أن أن "أفعل" التفضيل ال تغادر معنى املفاضلة إذا عرفت "بأل" أو اقترنت بف "من التفضيلية"،
إال أنهم اختلفوا فيما بينهم في حال خروج "أفعل" عن احلالتني السابقتني ،فمنهم من يرى أنها
ال تغادر معنى التفضيل ألبتة ،ومنهم من يرى جواز قياس خروجها عن معنى املفاضلة ،ومنهم
من يرى االقتصار على املسموع عن العرب وعدم اقتياسه(.)98
ويبدو أن اإلجماع الذي أشار إليه أبو حيان لم يكن كليا( ،)99فعلى الرغم من أن ابن مالك
وشراح األلفية التزموا هذا الرأي فهو عندهم ال يغادر هذا املعنى ،وأنه وجب تقدير (من) إن كانت
محذوفة حتى يتضح معنى التفضيل فيها:
تقديرا ا او لفظا ا بف"من" إن جردا()100
التفضيل ِصله أبداا
وأفعلُ
ِ
إال أ ّن التفضيل قد يخرج لغرض بًلغي( ،)101لكنّ الداللة األساسية للتفضيل هي :ثبوت املزيّة
لألول على املتفاضلني(.)102
لذلك كان تفسيرهم لقولنا "اهلل أكبر" أي أكبر من كل شيء ،وسبب حذف "من"؛ مجيء
أفعل التفضيل خبرا(.)103
وقد عارض أبو حيان رأي أبي عبيدة في مسألة خروج أفعل التفضيل عن معنى املفاضلة في
قوله تعالى ":ﭽﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ"( ،)104حيث أشار في رده على رأي أبي عبيدة إلى أن تأويل صيغة
"أفعل" بف"فعيل" غير صحيح عند النحاة باستثناء أبي عبيدة ،ثم إنها ال تعمل عمل اسم
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الفاعل والصفة املشبهة حينما تؤول ،لذلك فهو ال يبالي بخًلف أَبي عبيدة ومن تابعه من
املتأخرين ،فالنحاة وفق ما يرى أبو حيان مجمعون على بقاء داللتها التفضيلية ولو تقديرا(.)105
ومن املستغرب أن أبا حيان عرض رأي املبرد املتوافق مع رأي أبي عبيدة دون نقاش أو تعليق أو
اعتداد بعكس موقفه من رأي أبي عبيدة ،ثم إن مسألة إعمال صيغة "أفعل" املؤولة بف"فاعل"
و"فعيل" ألمر مستغرب من أبي حيان؛ ألن األمر ال يعدو أن يكون تقاربا في الداللة أحيانا عند
النحاة واملفسرين.
وأبو عبيدة وفق منهجه في بسط الداللة يؤول "اهلل أكبر" بأ ّن معناها كبير( ،)106وإلى ذلك
هني عليه ،حيث ال
ذهب املبرد ،فقوله تعالى :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﮁﭼ :107مؤولة بفعيل أي هو ّ
ميكن أن يكون شيء أهون عليه من شيء( .)108وواضح أ ّن املبرد أراد بهذا التعديل الصيغي للكلمة
املتمثل بالداللة اجلديدة نفي صفة من صفات النقص في حق ّ اهلل تعالى.
وقد أورد األنباري في كتابه عدة شواهد من القرآن والشعر على عرو ّ أفعل التفضيل من
معنى املشاركة(.)109
ونرى أن ابن مالك فيما بعد أقر ّ رأي املبرد بجواز اخلروج عن معانى املفاضلة شريطة اقتصاره
على املسموع يقول" :واستعماله عاريا دون "من" مجردا عن معنى التفضيل مؤوال باسم الفاعل
أو الصفة املشبهة مطرد عند أبي العباس واألصح قصره على السماع"(.)110
ومن املستغرب أن أبا حيان قد رجح في مواضع أخرى خروج أفعل التفضيل عن معنى املفاضلة،
بهني( )111إذ ذهب إلى أن أفعل ليست على بابها من التفضيل ،يقول" :وليست
ومنها داللة أهون ّ
)
112
(
(أهون) أفعل تفضيل ألن ال تفاوت عند اهلل في النشأتني اإلبداء واإلعادة  .في قوله تعالى :ﭽﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ( ،)113وإلى ذلك ذهب كثير من املفسرين()114
وخًلصة القول في هذه املسألة أن الرأي القائل بجواز خروج أفعل التفضيل عن معنى
املفاضلة إن جرد من "أل التعريف" أو من "من التفضيلية" رأي من ثًلثة آراء معتبرة عند النحاة
فصل احلديث فيها مجمع اللغة العربية في القاهرة وأقر ّ بقياس خروج أفعل
السابقني وقد ّ
التفضيل عن معنى املفاضلة (.)115
مع أن ّه علينا أن ندرك مسألة مهمة وهي أ ّن الغالب في ظهور هذا الرأي -ونعني به :خروج
صيغة أفعل التفضيل عن معنى املفاضلة عند بعض من تصدى لتفسير شيء مما جاء منها في
آي القرآن الكرمي -هو البحث في أسماء اهلل تعالى وصفاته وقضية تأصيلها.
اخلامتة
 -3ترتكز معظم آراء أبي عبيدة على إيصال داللة النص التركيبية مباشرة دون التعمق في
القواعد االشتقاقية والتصريفية ،وهذا يدلنا على أبا عبيدة كان لغويا أكثر منه صرفيا.
ومتيزه في اللغة.
 -3يري أبو حيان األندلسي ضعف أبي عبيدة في النحو والصرف ّ

 -1ميكنني وصف آراء أبي عبيدة الصرفية بالقليلة في كتابه "مجاز القرآن" وهو ما انعكس
على حضورها في "البحر احمليط" الذي يع ّد مجمعا لآلراء الصرفية والنحوية اخملتلفة.
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 -3جاءت آراء أبي عبيدة الصرفية الواردة في "البحر احمليط " متباينة مع ما هي عليه في "مجاز
القرآن"؛ فمنها ما كان مطابقا ،ومنها ما أُضيفت إليه بعض التفاصيل التي لم يقلها،
ومنها ما ورد مخالفا متاما ملا ورد بالنص في "مجاز القرآن" ،ومنها ما أُسيء فهمه.
األندلسي موسوعة نحويّة لغويّة أودع فيها
حيان
 -3ميكن القول :إ ّن تفسير "البحر احمليط" ألبي ّ
ّ
شيئا غير قليل من ال ّتفسير وتأويل آي الذكر احلكيم ،وإ ّن "مجاز القرآن" ألبي عبيدة معجم
في اللّغة ودالالت األلفاظ والعبارات أقرب بكثير منه أن يكون كتابا في ال ّتفسير.
الهوامش
) (1انظر :ابن سعد ،طبقات ج 332 /1وانظر:ابن الندمي الفهرست ،ص 71وانظر :مقدّمة محمد فؤاد
َسزكني على حتقيقه جملاز أبي عبيدة.31-2 :
) )2البغدادي ،تاريخ  ،333/31احلموي ،معجم األدباء 338/32
) )3اجلاحظ ،البيان والتبيني  ،138/3وابن خلكان ،وفيات األعيان ،313/3 :والزركلي ،األعًلم 383/8
) )4ابن خلّكان ،وفيات األعيان 317/3 :وما بعدها.
) (5ابن خلّكان ،وفيات األعيان 317/3 :وما بعدها.
) )6انظر :ابن الندمي الفهرست ،33 :وابن خلّكان ،وفيات األعيان 317/3 :وما بعدها.
) )7انظر :الزُّبيد ّي ،طبقات النّحويني واللغويّني ،383 :أبو حامت السجستاني أحد تًلميذ أبي عبيدة.
) (8أبوحيان ،البحر احمليط 31 /3

) (9أبو حيان ،البحر احمليط 311 / 3
) )10انظر :السيرافي ،أخبار النحويني البصريني ،ص33
األصمعي.338 :
) )11الزُّبيدي ،طبقات النّحويني واللغويني ،الطبقة الرابعة التي تبدأ بذكر
ّ

( )12على سبيل املثال انظر :سيبويه ،الكتاب  ،313-313/1أبو حيان ،البحر احمليط ،113/3 ،النحاس ،إعراب
القرآن  ،333/3ابن جني ،املنصف ،338 ،العكبري ،اللباب في علل البناء 331/3 ،والسمني احللبي،
الدر املصون  ،383/3السامرائي ،إبراهيم ،فقه اللغة املقارن  ,ص.387
( )13سورة البقرة 13
( )14أبو حيان ،البحر احمليط 113/3
( )15انظر :النحاس ،إعراب القرآن  ،333/3ابن جني ،املنصف ،337-338 ،أبو حيان ،البحر احمليط،113/3 ،
العكبري ،اللباب في علل البناء 331/3 ،والسمني احللبي ،الدر املصون 383/3
( )16انظر :سيبويه ،الكتاب 313-313/1
( )17ابن جني ،املنصف،337-338 ،
( )18انظر :أمالي ابن الشجري 338/1
( )19انظر :النحاس ،إعراب القرآن 333/3
1771
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( )20انظر:العكبري ،اللباب في علل البناء 331/3 ،وأبو حيان ،املبدع في التصريف83 ،
( )21أبوحيان ،البحر احمليط 113/3
( )22انظر :السامرائي ،إبراهيم ،فقه اللغة املقارن  ,ص387
( )23الفيروزابادي ،القاموس احمليط ،مادة (أبلس)
( )24ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (أبلس)
( )25ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (أبلس)
( )26أبو عبيدة ،مجاز القرآن 17/3
) )27انظر مثًل:النحاس ،إعراب القرآن 333/3
( )28انظر :الرشودي ،بدر بن إبراهيم ،اآلراء النحوية والتصريفية املنسوبة للمبرد وفي كتبه ما يعارضها،
دراسة وتوثيق ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القصيم ،البريدة ،ص 333
( )29الرشودي ،املرجع السابق ص 333
( )30سورة البقرة 11
( )31أبو حيان ،البحر احمليط 333/3
()32أبو حيان ،البحر احمليط 333/3
( )33أبو حيان ،البحر احمليط 333/3
( )34أبو عبيدة ،مجاز القرآن.13/3 ،
( )35انظر في البيت :أبو عبيدة ،مجاز القرآن .13/3 ،والبحر احمليط  333/3وأمالي ابن الشجري311/3
والزمخشري ،الكشاف 32/1
( )36أبو حيان ،البحر احمليط333/3 ،
( )37انظر :أبو عبيدة ،مجاز القرآن.13/3 ،
( )38انظر تفاصيل هذا الرأي عند :أبي حيان  ،373/3العكبري ،التبيان  ،33/3السمني احللبي ،الدر املصون
.331/3
( )39انظر الرأي من مصادره :أبو عبيدة ،مجاز القرآن ،13/3 ،العكبري ،التبيان  ،33/3العكبري ،اللباب في
علل البناء  ،337/3واألندلسي ،أبو حيان البحر احمليط  ،337/3ومكي بن أبي طالب ،مشكل إعراب
القرآن .73/3
( )40انظر :أبو حيان األندلسي ،أبو حيان البحر احمليط 337/3
( )41العكبري ،التبيان  ،81/3أبو حيان األندلسي ،أبو حيان البحر احمليط 337/3
(ملَك).
( )42ابن منظور ،لسان العرب مادة َ
( )43سورة احلاقة آية 38
( )44ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (ملك)
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) )45انظر :سيبويه ،الكتاب  ،382/3الزجاج ،إعراب القرآن  ،338/3الزمخشري ،املفصل  ،338األنباري،
اإلنصاف  ،323/3ابن جني ،سر صناعة اإلعراب  ،327/3أبوحيان ،ارتشاف الضرب  ،383/3حاشية
الصبان 333/3
) ) 46وهذه مسألة خًلفية تناولها النحاة وظهرت جليا في كتب اخلًلف النحوي وميكن الرجوع إلى تفاصيل
اآلراء األخرى فيها إلى :سيبويه ،الكتاب  ،382/3الزجاج ،إعراب القرآن  ،338/3الزمخشري ،املفصل
 ،338األنباري ،اإلنصاف  ،323/3أبوحيان ،ارتشاف الضرب  ،383/3حاشية الصبان 333/3
) )47انظر مثًل :ابن عقيل ،شرح األلفية  ،22/3أبوحيان ،البحر احمليط ،31/3 ،السيوطي ،همع الهوامع
.331/3
) (48شاهد نثري مشهور في كتب النحاة على إضافة (إيا) إلى االسم الظاهر ،انظر :األنباري ،اإلنصاف
 ،323/3أبوحيان ،ارتشاف الضرب 383/3ابن عقيل ،شرح األلفية .22/3
) (49انظر تفصيل هذه اآلراء :أبوحيان ،البحر احمليط 31 /3السيوطي ،همع الهوامع .331/3
) (50سورة الفاحتة 3
) (51أبوحيان ،البحر احمليط 31 /3
) (52أبوحيان ،البحر احمليط 31 /3
) )53أبو عبيدة ،مجاز القرآن 33/3
) )54انظر :السيوطي ،همع الهوامع 333/3
) :)55ابن جني ،سر صناعة اإلعراب 322-327 /3
) (56سورة البقرة 323
) (57انظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،313 /3 ،أبوعبيدة ،مجاز القرآن 37/3
) (58يشير ابن منظور في لسان العرب أن التهلكة من نوادر املصادر ليست مما يجري على القياس انظر:
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة هلك.
ض َب َة ْ
اس ُم َش َج ٍر ،وَالتَّنفُ َل َة و َ َلدُ
السرُورِ ،والتَّن ْ ُ
ضرَّةَ وَالت َّ ُسرَّةَ ِمب َ ْعنَى ُّ
) )59سيبويه ،الكتاب  381/3الت َّ ُ
الضر ِّ و َ ُّ
ب.
الث َّ ْع َل ِ
) (60انظر :سيبويه الكتاب 381/3
) (61أبو حيان ،البحر احمليط.313/3 ،
) (62منهم :الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه  ،333/3العكبري ،التبيان في إعراب القرآن ،332/3:ابن عطية،
احملرر الوجيز  ،323/3األلوسي :روح املعاني  ،383/3تفسير أبي السعود ،إرشاد العقل السليم
 ،313/3الكفوي ،الكليات .331/3
) )63انظر :الزمخشري ،الكشاف  ،318-317/3وانظر أبو حيان :البحر احمليط .313/3
) (64أبو حيان ،البحر احمليط .313/3
) (65انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير333/3 :
) (66انظر :السمني احللبي ،الدر املصون133-133/3 :
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) (67سورة البقرة373 :
) )68انظر مثًل :سيبويه ،الكتاب  ،81/3العكبري ،التبيان في إعراب القرآن1/ 33،

) (69انظر :أبوحيان ،البحر احمليط 312/3
) (70أبو عبيدة ،مجاز القرآن 38/3
) )71كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة ويقال له كعب األمثال لكثرة ما في شعره من األمثال .انظر
ترجمته في :احلموي ،معجم الشعراء  ،133 /3البغدادي ،خزانة األدب183 /3 :
) (72انظر الشاهد في :األصمعي ،األصمعيات  ،23القالي ،األمالي  ،333/3أبو عبيدة ،مجاز القرآن ،38/3
البغدادي ،خزانة األدب،183 /3 :
) (73أبو عبيدة ،مجاز القرآن 38/3
) (74سيبويه ،الكتاب81/3 ،
) (75ينظر :أبو حيان ،البحر احمليط 312/3
) )76الزمخشري الكشاف 332/3
) (77ابن عطية احملرر الوجيز  ،338/3البغدادي خزانة األدب ،318/31
) (78أبوهًلل العسكري ،الفروق اللغوية331/3 ،
) )79رجح في "استوقد" معنى "أوقد" واستبعد معنى الطلب ،انظر :أبا حيان ،البحر احمليط 338/3
 80انظرمثًل :أبوحيان ،ارتشاف الضرب ،383/3 :ابن يعيش ،شرح املفصل.311/3 ،
) )81انظر :أبوحيان ،البحر احمليط 333 /31
) (82اجملادلة 3
) )83آل عمران 338
) (84أبو حيان133/1 ،
) )85اإلبدال أبو الطيب اللغوي ج 3ص 313
) (86اإلبدال أبو الطيب اللغوي ،ج 3ص  317وعند اجلوهري مادة "سبت"
كب َده ،وكَ َب َده البرد أي شق ّ عليه
) )87تأتي ك َب َد في املعجم
وضيق ،كَ َبدَ
مبعان عدة منها :كَ َب َد الولد :أصاب ِ
ّ
ٍ
صاحبه أي قصده ،والفعل كبت يأتي مبعنى حبس نحو :كبت األمر حبسه في نفسه وحال دون
ظهوره ،انظر تفاصيل داللة املادتني :ابن منظور ،لسان العرب مادة "كبد"ومادة "كبت" ،وإبراهيم
مدكور وآخرون ،املعجم الوسيط مادة "كبد" و"كبت".
) )88انظر :املسألة األولى في املبحث األول من هذا البحث " اشتقاق كلمة إبليس".
) )89انظر تفاصيل اإلبدال بني املادتني وداللتهما عند :أبو الطيب اللغوي ،اإلبدال ،حتقيق :عز الدين
التنوخي22/3:،
) (90وميكن مثًل عدّ الزيادة في املبني للنيابة عن دور اجملرد في الداللة على املعنى كما في تصدّق مبعنى
أعطى الصدقة نيابة عن صدق اجملرد الذي ال يؤدي هذا املعنى من نوع الزيادة في املبنى التي ال حتمل
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زيادة في املعنى انظر مزيدا من التفصيل في :إبراهيم أنيس ،داللة األلفاظ  ،33متام حسان ،اللغة
مبناها ومعناها.3 ،
) )91سورة النساء آية 31
) (92أبو حيان ،البحر احمليط ،331/1 ،أبوعبيدة ،مجاز القرآن318-313/3
) )93أبو حيان ،البحر احمليط،331/1
) )94انظر :أبو حيان ،البحر احمليط ،331/1الزمخشري ،الكشاف 333/3
) )95أبوعبيدة ،مجاز القرآن318/313/3
) )96لًلستزادة في هذا ميكن الرجوع إلى :السامرائي ،معاني األبنية في العربية.331 ،33 ،38:
) (97أبو حيان ،البحر احمليط311/3 ،
) )98ينظر :سيبويه ،الكتاب 27/3 ،املبرد ،املقتضب  ،333/1وابن السراج ،األصول في النحو ،333/1 ،وابن
جني ،اللمع ،312 ،317 ،األنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس 331/3 :والزمخشري ،املفصل في
صنعة اإلعراب ص ،388ابن يعيش ،شرح املفصل ،23/3 ،أبو حيان ،البحر احمليط.،311/3 ،وابن القيم،
بدائع الفوائد ص 331واألشموني ،شرح األشموني  ،373/3األزهري ،شرح التصريح  ،23/3الصبان،
حاشيته على شرح األشموني 33/1 ،واخلضري حاشيته ،31/3
) )99ينظر :سيبويه ،الكتاب،27/3 ،وابن السراج ،األصول في النحو ،333/1 ،وابن جني ،اللمع،312 ،317 ،
والزمخشري ،املفصل في صنعة اإلعراب ص ،388ابن يعيش ،شرح املفصل ،23/3 ،أبو حيان ،البحر
احمليط ،311/3 ،األنباري ،الزاهر في معاني كلمات الناس ،331/3 :واألشموني ،شرح األشموني
 ،373/3األزهري ،شرح التصريح  ،23/3الصبان ،حاشيته على شرح األشموني 33/1 ،واخلضري
حاشيته .31/3
) (100ابن عقيل .شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك.382/1 ،
) (101انظر :ابن مالك ،تسهيل الفوائد 311
) (102انظر :ابن مالك ،شرح التسهيل 313
) (103انظر :األشموني ،شرح األلفية 33/1
) (104سورة البقرة آية 11
)(105انظرها بالتفصيل :أبو حيان ،البحر احمليط 311/3
)(106انظر مزيدا من الشواهد املؤولة عنده في مجاز القرآن333/3 ،
) )107سورة الروم 38/
( )108انظر هذه التأويًلت وغيرها عند املبرد ،املقتضب.333/1 :
( )109انظر الشواهد مفصلة في كتابه :الزاهر في معاني كلمات الناس.331/3 :
) (110انظر:ابن مالك ،التسهيل 313
)(111انظر :الزمخشري ،الكشاف ،388 /1:والبغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،383/7 :
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)(112أبوحيان البحر احمليط173 /7:
)(113سورة الروم آية 38
) )114الزجاج ،معاني القرآن  ،337/1الزركشي ،البرهان في علوم القرآن 337/1
) )115صدر باجللسة التاسعة من مؤمتر اجملمع في الدورة التاسعة والثًلثني ،وفي اجللسة السادسة
والعشرين من اجمللس في الدورة نفسها .انظر كتاب األلفاظ واألساليب الصادر عن مجمع اللغة
العربية بالقاهرة ص 33وما بعدها

قائمة املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
اآللوسي ،شهاب الدين محمود بن عبد اهلل (ت 3381هف) ،روح املعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع املثاني ،ت علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط3333 ،3هف.
األشموني ،علي بن محمد ين عيسى (211هف) ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك ،ت محي
الدين عبداحلميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط3227 .3.م.
األصمعي ،عبدامللك بن قريب ،األصمعيات ،ت أحمد محمد شاكر ،دار املعارف ط ،3د.ت.
األنباري ،أبو بكر محمد بن القاسم (ت 137هف) الزاهر في معاني كلمات الناس ،ت حامت الضامن،
مؤسسة الرسالة بيروت ،ط3223 ،3م.
األندلسي ،أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف (ت833 :هف) ،البحر احمليط في التفسير ،ت.
صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت 3331.،هف.
األندلسي ،أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف (ت833 :هف) ،املبدع في التصريف ،ت .عبداحلميد
السيد طلب ،منشورات دار العروبة ،ط3313 ،3ه.
البغدادي ،عبد القادر بن عمر (ت 3121هف) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،ت عبدالسًلم
محمد هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط 3228 ،3م.
اجلاحظ ،أبو عثمان عمرو بن بحر3337( ،هف 3227م) ،البيان والتبيني ،حتقيق :عبد السًلم محمد
هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،مصر ،ط.8
ابن جني ،أبو الفتح عثمان (ت123هف) ،اخلصائص ،ت محمد النجار ،ط ،3الهيئة املصرية العامة
للكتاب ،د.ت.
ابن جني ،أبو الفتح عثمان (ت123هف) ،سر صناعة اإلعراب ،دار الكتب العلمية بيروت ،لبنان ط،3
3111م.
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ابن جني ،أبو الفتح عثمان (ت123هف) ،املنصف ،شرح كتاب التصريف ألبي عثمان املازني دار إحياء
التراث القدمي،ط3181 ،3هف.
احلموي ،ياقوت بن عبداهلل( ،ت ،)333معجم األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،ت إحسان
عباس ،دار الغرب اإلسًلمي ،بيروت ،ط3333 ،3ه.
اخلضري ،محمد بن مصطفى الشافعي (ت 3378هف) ،حاشية على شرح ابن عقيل أللفية ابن
مالك ،الطبعة األخيرة ،مصطفى بابي احللبي ،مصر 3231م.
ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (373هف) ،وفيات األعيان وأنباء
أبناء الزمان ،ت إحسان عباس ،دار صادر – بيروت د.ت.
الرشودي ،بدر بن إبراهيم ،اآلراء النحوية والتصريفية املنسوبة للمبرد وفي كتبه ما يعارضها،
دراسة وتوثيق ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة القصيم ،البريدة.3117 ،
الرضي ،محمد بن احلسن اإلستراباذي( ،ت 373هف) ،شرح شافية ابن احلاجب ،ت محمد محي الدين
عبداحلميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت.3283 ،
الزبيدي ،أبو بكر محمد بن احلسن( ،د.ت) ،طبقات النحويني واللغويني ،حتقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة -مصر ،ط.3
الزركلي ،خير الدين3331( ،هف 3113م) ،األعًلم ،دار العلم للمًليني ،بيروت -لبنان ،ط.33
الزمخشري ،جار اهلل أبو القاسم محمود بن عمرو( ،ت 317هف) ،الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،دار الكتاب العربي – بيروت،ط 3318 ،1هف.
السامرائي ،إبراهيم ،فقه اللغة املقارن ،دار العلم للمًليني ،بيروت ،ط 3271 ،1م.
ابن سعد ،أبو عبد اهلل محمد( ،ت 311هف) ،الطبقات ،ت :حمد عبد القادر ،دار الكتب العلمية–
بيروت ،ط3221 ،3م.
السمني احللبي ،أبو العباس ،شهاب الدين( ،ت 833هف) ،الدر املصون في علوم الكتاب املكنون ،ت
أحمد محمد اخلراط ،دار القلم ،دمشق.
سيبويه ،أبوبشر عمرو بن عثمان( ،ت371هف) ،الكتاب ،ت عبدالسًلم هارون ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ط.3277 ،1
السيرافي ،أبو سعيد احلسن بن عبد اهلل3183( ،هف 3233م) ،أخبار النّحويني البصريني ،حتقيق:
ّ
طه محمد الزيني ومحمد عبد املنعم خفاجي ،مطبعة مصطفى البابي احللبي ،مصر ،ط.3
السيوطي ،جًلل الدين3331( ،هف 3223م) ،همع الهوامع في شرح جمع اجلوامع ،حتقيق :عبد
السًلم محمد هارون وعبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت -لبنان ،د.ط.
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الذنيبات

ابن الشجري ،ضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة( ،ت  ،)333أمالي ابن الشجري،
ت محمود محمد الطناحي :مكتبة اخلاجني ،القاهرة ط3223 ،3م.
الصبان ،أبوالعرفان محمد بن علي( ،ت 3313هف) ،حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن
مالك ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان3228 ،م.
أبوالطيب اللغوي ،اإلبدال( ،ت ،)133:عز الدين التنوخي ،مطبوعات مجمع اللغة العربية في
دمشق3233 ،م.
ابن عاشور ،محمد الطاهر( ،ت 3121هف) ،التحرير والتنوير ،حترير املعنى السديد وتنوير العقل
اجلديد من تفسير الكتاب اجمليد ،الدار التونسية للنشر – تونس3273 ،م.
أبوعبيدة ،معمر بن املثنى( ،ت 312هف) ،مجاز القرآن ،ت محمد فواد سزكني ،مكتبة اخلاجنى –
القاهرة3173 ،هف.
العسكري ،أبو هًلل احلسن بن عبداهلل (ت 123هف) ،الفروق اللغوية ،ت :محمد إبراهيم سليم ،دار
العلم والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة – مصر د.ت.
ابن عطية ،أبو محمد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن( ،ت 333هف) ،احملرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز ،ت عبد السًلم عبد الشافي ،دار الكتب العلمية – بيروت ،ط3333 ،3هف.
العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني( ،ت 333هف) ،التبيان في إعراب القرآن ،ت علي محمد
البجاوي ،عيسى البابي احللبي وشركاه ،د.ت.
العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني( ،ت 333هف) ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،ت :عبد اإلله
النبهان ،دار الفكر دمشق ،ط3223 ،3م.
الفيومي ،أبو العباس أحمد بن محمد( ،ت 881هف) ،املصباح املنير في غريب الشرح الكبير ،ت عبد
العظيم الشناوي ،دار املعارف ط 3د.ت.
الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى( ،ت3123هف) ،الكليات معجم في املصطلحات والفروق
اللغوية ،ت عدنان درويش ومحمد املصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت .3227
ابن مالك ،محمد بن عبداهلل اجلياني381( ،هف) ،شرح تسهيل الفوائد ،ت .عبدالرحمن السيد ،دار
هجر للطباعة والنشر ،ط3221 ،3م.
املبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد( ،ت 373هف) ،املقتضب ،ت محمد عبداخلالق عضيمة ،عالم
الكتب ،بيروت د.ت.
مجمع اللغة العربية في القاهرة ،أعمال جلنة األصول ،البحوث واحملاضرات ،الدورة ( ،)13لسنة
.3233
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مكي بن أبي طالب( ،ت 318هف) ،مشكل إعراب القرآن ،ت حامت صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة –
بيروت ،ط.3313 ،3
ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم( ،ت 833هف) ،لسان العرب ،دار صادر – بيروت ط3333 ،1
هف.
النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد املرادي( ،ت 117هف) ،إعراب القرآن ،ت عبد املنعم خليل
إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت ط3333 ،3ه.
ابن الندمي ،أبو الفرج محمد بن إسحاق( ،ت317:هف) ،الفهرست ،دار املعرفة ،بيروت -لبنان ،د.ط.
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